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Individuals who have experienced a traumatic event may go on to develop stress-related disorders， 
such as post-traumatic stress disorder (PTSD). However， exposure to traumatic events by itself is not 
always sufficient to induce such disorders， as an individual may possess some "resilience" that may 
prevent the onset of disorders. The term“resilience" refers to an individual's ability to rebound from 
severe adversity， functioning to protect and recover from stress明inducedmaladaptive states for most 
people. Conversely， individuals with low resilience may be more susceptible to stress. Elucidating 
the biological mechanisms of resilience can undoubtedly provide novel approaches to the treatment 
and prevention of stress-related disorders. Recent studies using rodents suggest that behavioral 
or pharmacological interventions may enhance an individuaJ's resilience. ln this paper， we focus 
on resilience as a protective factor for stress and review recent studies dealing with the biological 
mechanisms underlying resilience in rodents. 











































stress disorder; ASD)， 心的外 {25 後ストレス Fî?~ 害



















(American Psychiatric Association， 2013)。
このようなストレス関連i態害の i臨床j~)11長で、の治療
では，選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (selective










































経栄養|君子 (brainderived neurotrophic factor; 
BDNF) はi1lj:，君主歯;lklITlにおいてストレスからの回復
や予i坊に影響することが報告されている(1aliaz，
Loya， Gersner， Haramati， Chen， & Zangen， 2011; 




(Mahan & Ressler， 2012; Eisch， Bolai1os， Wit， 
Simonak， Pudiak， Barrot， Verhaagen， & Nestler， 
2003; Berton， McClung， Dileone， Krishnan， Renthal， 
Russo， Graham， Tsankova， Bolanos， Rios， Monteggia， 
Self， & Nestler， 2006)。さらに，遺伝的要因(遺伝
子多型)や環境要因(マターナルケアや飼育環境)
が脳内物質の動態に影響することもま1られており，






























質 (ventromedialprefrontal cortex; vmPFC) を




















した知見が報告された (Suo，Zhao， Si， Liu， Zhu， 
Chai， Zhang， Feng， Ding， Luo， Shi， Shi， & Lu， 2013)。














ている。 Bardi，Rhone， Franssen， Hampton， Shea， 





















Blavet， & ]alfre， 1967; Fr・anklin，Saab， & Mansuy， 


































































Ressler， Lu， & Davis， 2002; Ledgerwood， Richardson， 




合には. DCS は恐怖記憶の再 I~定を促進すること
になり，結果として恐怖反応は増強される (Lee，





















Schmidt， 1i-umbach， Weber， Wagner， Scharf， Liebl， 
Datson， Namendorf， Gerlach， Kuhne， Uhr， Deussing， 














さらに， Schmidt et al. (2010) は16012fのマウス
のコルチコステロンベースレベルの高低から，ベー









また， この 2f洋で海}~~ CAH頑域と歯:1犬回の AMPA
受容体サブユニットの発現と機能を分析したとこ
ろ， どちらの領域でも脆弱群はレジリエント群と比
較して， GluR1のmRlぜA発現が有意に低く， GluR2 
のmRNA発現が有意に高かった。 GluR1が低発現か
っGluR2が高発現で、あることは精千illI喧害に関連する
可能性も示唆されており (Meador時Woodru百， Hogg， 
& Smith， 2001)，近年ではうつ病モデルとしても仮
定されている (Chourbaji，Vogt， Fumagalli， Sohr， 
l<rasca， Brandwein， Hortnagl， Riva， Sprengel， & Gass， 
2008)。よって，ストレス)陀弱性およびレジリエン


















る (Smith，Makino， Kvetnansky， & Post， 1995) 0 









せたo i注主白すべきは 幼若ラツトの BDNFノツク
ダウンによつて'慢性ストレスから約 3週間経過し
でもコルチコステロンのベースレベルが上昇したま





































































Gelfo， Bartolo， Tirassa， Croce， Caltagirone， 
Petrosini， & Angelucci (2011) と Gelfo，Tirassa， 
Bartolo， Croce， Bernardini， Caltagirone， Petrosini， & 
































Johnson， Leitermann， Fitz， Dietrich， Morin， Gehlert， 





prolonged stress; SPS)に対する PTSD様症状の発
展を予防した{i)f究がある (Senova，Tillinger， Ala!uf， 
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内分泌的反応としての PTSD症状の発展を予防す
る可能性を示1変している。







































































る (Bush，Sotres品ayon，& LeDoux， 2007; Galatzer-
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